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Social Changes of Migration and Trans-border Trade across China, 
Burma and Thailand from the Middle of the 19th Century to the Latter Half 
of the 20th Century: Oral Histories from Yunnanese Muslim Migrants 
in Northern Thailand
Wang LiuLan*
Along the border of northern Thailand, there exist Yunnanese Muslim migrants’ 
communities.  In China, Yunnanese Muslims are referred to as Hui.  Despite the 
heterogeneity of Yunnanese Muslim society, little attention has been paid to the varia-
tion of migratory patterns and the factors which pushed migrants to settle in northern 
Thailand.  This paper will focus on the migratory history of the Yunnanese Muslims 
from the middle of the nineteenth century to the latter half of the twentieth century 
based on oral histories gathered through intensive fi eldwork, in relation to their trans-
formation of the trans-border trade between Yunnan province and northern Thailand.
Before the middle of the twentieth century, only a small number of Yunnanese 
Muslims lived in northern Thailand, most of whom were engaged in trans-border trade.  
They normally went to Thailand in the dry season, carrying hand-woven cottons, felts, 
silks, medicines, and household goods from Yunnan and returning home with ivory 
and traditional medicines, such as pilose antlers and bear gall bladders.  Enriched by the 
fl ourishing trade, the Yunnanese Muslims built two mosques in the city of Chiang Mai 
in the late nineteenth and early twentieth centuries: Ban Ho mosque and Chang Phuek 
mosque.
However, in the interviews I found that the Yunnanese Muslims who had settled 
as traders before the middle of the twentieth century accounted for only small portion 
of the present population in this area.  Rather, most of them settled there after the latter 
half of the twentieth century.  The reasons for migration changed drastically due to the 
civil turmoil in China, KMT (Kuomintang) aggression and socio-political instability in 
Burma.  These factors also infl uenced their way of living, especially trade.
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 2） 中国における回族の範囲は中華民国，中華人民共和国以後の国家による民族政策により変化してきた［中田 
1971］．本論では中国における国家によって定義された「民族」と区別するため，雲南系回族ではなく，雲南系
ムスリムという表現を用いる．
 3） 雲南系ムスリムの人口や分布について統計的な数字は公表されていない．1万人という数字は，筆者が 1998年
に雲南系ムスリムから得たつぎのような説明にもとづいている．すなわち，北タイには雲南系ムスリムと雲南
系漢人を含めて約 8万人から 10万人いる．そのうち，雲南系ムスリムは約 1割から 2割である．
 4） タイ語におけるホーの語源は諸説あり明らかではない．タイ社会ではホーの指し示す民族範囲はあいまいで，
雲南系ムスリムと雲南系漢人の双方に使われている．筆者はこれまでホーと他称される人たちについて，雲南
系漢人についても研究を行なってきた［王 2004, 2008a, 2008b］．
 5） ビルマにおける雲南系ムスリム（パンデー）の研究には Forbes［1986, 1988］，Lin［1991］，Yegar［1966］，吉
松［2003］などがある．










































































































































































































































番号 出生年 出国時期 出国年齢 中国にいる家族
 1 1934 1948 14 兄
 2 1943 1958 15 兄
 3 1934 1950 16 兄
 4 1933 1950 17 弟
 5 1931 1948 17 姉
 6 1929 1948 19 オイ
 7 1929 1948 19 弟
 8 1927 1947 20 弟
 9 1929 1949 20 弟
10 1927 1947 20 オイ
11 1924 1945 21 オイ
12 1924 1945 21 兄
13 1927 1948 21 弟
14 1928 1949 21 妻
15 1927 1948 21 父
16 1924 1946 22 息子
17 1929 1951 22 妻
18 1924 1947 23 弟
19 1921 1945 24 息子
20 1934 1958 24 姉
21 1924 1948 24 兄
22 1924 1948 24 娘
23 1924 1948 24 妻
番号 出生年 出国時期 出国年齢 中国にいる家族
24 1922 1948 26 息子
25 1922 1948 26 妻
26 1919 1947 28 息子
27 1929 1957 28 息子
28 1919 1948 29 妻
29 1919 1948 29 弟
30 1919 1948 29 息子
31 1919 1948 29 妻
32 1917 1947 30 妻
33 1919 1949 30 娘
34 1919 1950 31 娘
35 1918 1950 32 妻
36 1944 1977 33 兄
37 1917 1950 33 息子
38 1914 1948 34 息子
39 1921 1958 37 娘
40 1909 1948 39 妻
41 不明 1946 不明 妻
42 不明 1947 不明 息子
43 不明 1948 不明 妻
44 不明 1948 不明 兄










第 2に出国年齢について確認されたのは 45名中 40名である．そのうち，もっとも若い 10






























































































































































23） この市場は納家营村の近郊にあり，現在では 4日に 1回開かれている．筆者は納氏とともに 1999年 5月 4日，
この家畜市を訪問した．











































































































































































35） 1999年 2月 22日，チェンマイ市に住む雲南系ムスリム二世の男性からのインタビューより．
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